















































On the Thought of the Origin
Shigeo Ono
　Abstract：This paper argues the notion of the origin focusing on that of the abyss. 
First, we reveal Hidegger's notion on the origin, developed in his lecture, from a genetic 
perspective. In the lecture, Hidegger emphasized the origin of Hölderlin's poem. 
Then, we discuss the theme further considering Rousseau's point of view. Rousseau 
appreciates the origin as the essence.  Above all, he drew attention to natural man and 
thus making it clear that humans are not within the category of animals by the fact 
that they have knowledge about the inevitability of death and the fear of it. Finally, we 
mention Meister Eckhart's idea of the abyss within the soul, which is the destination 
humans could arrive at by breaking away from themselves spiritually. That is to say, we 
become one with God and are able to achieve unity with God, and so our existence will 
be complete. 
　Key words：離脱 (detachment),　深淵 (abyss),　芸術 (art),　神の子の誕生 (the birth of 
God's son), 神秘的一致 (mysterious unity)
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べている。３）ハイデガーは、起原についての論
究を進めるなか、｢ われわれとは何者か ｣ という

































































































































































































































































に対して、｢ 半神 ｣ すなわち神と人間との中間に
あり、神と人間に ｢ 二重に ｣ 関連しているものだ
が、この｢半神｣の本質を (詩作的に )探る行為が、
詩人たちの創造的企投 schöferischer Entwurf で
あり、彼らの「詩作的な言において」作り出す（建

















































































































想のもとでは、｢ 深淵 ｣ と表現されるのがもっと
も相応しいであろう。後世のミュンツアーの著作




源泉 )、「跳躍 ｣、根源的な ｢ 湧出 ｣、｢ 起原の通
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現世における営みを鼓舞し ( 魂を注入する )、活
動させるものとなる。その理由をエッゲベルト
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